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The use of High Strength Concrete (HSC) for construction, especially for 
multi-story buildings, has become very common in industrialized and developing 
countries. But for a variety of reasons, the HSC construction industry is not 
sustainable because of it consumes huge quantities of natural materials and 
production of the portland cement, which is a major contributor to greenhouse gas 
emissions, global warming and climate change. The aim of this research is to identify 
the performance of HSGC with ingredients of biomass aggregate; fly ash and 
Supracoat SP800 which are mostly industrial byproducts make the product 
environmentally friendly. The study was carried out to identify the chemical 
properties of biomass aggregate, and to determine the engineering properties and 
optimum mix design of the High Strength Green Concrete (HSGC). A total of 90 
cube samples with replacement biomass aggregate (15% & 30%)  and fly ash (4%, 
6% & 8%) were casted and compressive strength tested at the age of 7, 14 and 28 
days after curing in water. The overall results shown that the workability and 
compressive strength will decrease with the increased of the replacement granite with 
biomass aggregate. But the workability and compressive strength will increase with 
the incorporation with the replacement cement by fly ash. The HSGC gained highest 
compressive strength for the concrete mixes is Series C2 which was 39.3N/mm
2
. The 
optimum percentage used of HSGC in producing concrete was not exceed with 30% 
biomass aggregate and 6% fly ash as a partial replacement with granite and cement 
respectively. The results obtained and observation made in this study suggest that 
biomass aggregate and fly ash are successfully used as partial replacement in 
producing for normal strength concrete but not for high strength concrete because 








Penggunaan konkrit berkekuatan tinggi telah menjadi  semakin popular dalam 
Sistem Binaan Bangunan terutamanya dalam pembinaan bangunan berbilang tingkat 
dan juga infra-struktur. Walau bagaimanapun, konkrit tersebut adalah tidak mesra 
alam kerana ia mengandungi kandungan simen yang lebih tinggi yang merupakan 
salah satu punca utama membawa masalah kepada alam sekitar seperti kesan rumah 
hijau dan pemanasan global. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan 
konkrit hijau berkekuatan tinggi dengan menggunakan sisa buangan seperti 
aggregate biomass dan Abu Terbang dengan bahan tambah Supracoat SP800. Kajian 
ini akan bertumpu untuk mengenal pasti sifat bahan kimia agregat biojisim, sifat-sifat 
kejuruteraan konkrit dan nisbah bancuhan optimum dalam membentuk Konkrit Hijau 
Berkekuatan Tinggi.  Sebanyak 90 spesimen kiub  telah disediakan daripada nisbah 
bancuhan 15% dan 30% bagi bahan ganti aggregate biojisim dan 4%, 6% dan 8% 
bagi bahan ganti Abu Terbang.  Selepas proses pengawetan basah, kekuatan 
mampatan bagi specimen tersebut telah pada diuji pada umur hari ke-7, 14 dan 28. 
Secara keseluruhannya, tahap kebolehkerjaan dan nilai kekuatan mampatan akan 
berkurangan dengan peningkatan penggantian granit dengan agregat biojisim. 
Sebaliknya, tahap kebolehkerjaan dan nilai kekuatan mampatan akan meningkat 
dengan penggantian simen dengan Abu Terbang. Dengan keputusan analisis yang 
didapati, kekuatan mampatan paling bagi konkrit hijau berkekuatan tinggi adalah 
39.3N/mm
2
 bagi siri C2 dengan nisbah bancuhan optimum  bahan ganti 30% agregat 
biojisim dan 6% Abu Terbang. Keputusan yang diperolehi menunjukkan agregat 
biomass dan Abu Terbang berpotensi untuk konkrit bukan berkekuatan tinggi kerana 
kekuatan mampatannya tidak mencapai British Standard iaitu 40N/mm
2
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